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An approach of simulated-autobiographical memory model 
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Kyoto University 
Recently, many researchers have reported evidence that perceptual and/or motor 
activities are involved in language processing. These perceptual and motor involvements 
are found across a wide range of language-processing activities, including the comprehen-
sion of words, sentences, short text, and long text. This body of research reveals strong 
relationships between language and perceptual and motor activities, and these relation-
ships suggest an essential element of human language processing. However. virtually no 
research has addressed this issue with regard to the comprehension of long story texts. 
One reason for the paucity of research in this area may be that few theories or mod巴Ishave 
focused on the complex and often・ nebulous mental representations generated during the 
reading and comprehension of long texts. In this paper, we first review research address-
ing perceptual and motor processes in relation to multiple levels of language. Next. we 
discuss the nature of the questions raised by this work and suggestions for future research 
directions, especially with regard to long story texts, focusing ・on findings from auto-
biographical memory research. Finally, we propose a simulated-autobiographical memory 
model for long story comprehension. 




















2005 ; Mar, 2004 ; Meteyard & Vigliocco, 2008）。
現在，これらの知見が一定数蓄積し，限られた
範聞ではあるものの雑誌の特集号（巴・g.,The 
Quarterly Journal of Eゆeriment，αlPsychology, 
61巻6号， 2008）やレビュー論文（e.g.,Fischer 
& Zwaan, 2008; Mar, 2004; Mar & Oatley, 
2008), 著書（e.g., Calvo & Gomila, 2008 ; de 
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Vega, Glenberg, & Graesser, 2008; Gibbs, 2005a, 
















































行われていると広く考えられている (Bruner & 
Feldman, 1996; Conway, 2005; de Vega et al., 
2008; Gallese & Lakoff, 2005; Goldman, 2001 ; 
Hirst & Manier, 1996 ; Horton & Rapp, 2003 ; 
Johnson-Laird, 1983; Mar & Oatley, 2008; 





Calvo & Gomila, 2008; Gibbs, 2005a, 2005b), 
および「基盤化認知（groundedcognition）」2)
や「グラウンデイング（grounding）」 Ce.g., 
Pecher & Zwaan, 2005), 「（言語と）運動の共
鳴」（motorresonance: Zwaan & Taylor, 2006), 
「イメージスキーマ (imageschema）」（e.g.,
Gibbs, 2005a; Lakoff & Johnson, 1980; Mandler, 
1992），「行動文適合性効果（actionsentence com-




ける研究もある Ce. g., Myung, Blumstein, & 


































































































































































































































とが示されている（e.g.,Kaschak et al”2005; 











































とまだ少ないが（Fischer& Zwaan, 2008), こ
こでは3つの研究を検討する。































単文の研究における Borghiet al. (2004）や





1996 ・;Hirst & Manier, 1996; Johnson-Laird, 
1983; Singer & Salovey, 1993；月本・上原5
2003），実証的データをもって論じられている点
で新しいと言える。



























































Tsunemi and Kusumi (2008）は，読者の知党
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既にある Ce.g., Pulvermi.iller, Harle, & Hummel, 
2001; Pulvermilller & Hauk, 2005; Pulvermilller 




Aziz-Zadeh et al. (2006）らは， fMRIを用い
て行動を観察しているときに活性化する脳部位が
文章を理解する際にも活性化したことを報告して
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の研究が少ないことが指摘されている（Fischer
& Zwaan, 2008; Mar & Oatley, 2008）。しかし，
言語と知覚・運動の関係を統合的に理解するため
には，長文における研究の進展も求められている



















































































いたものが挙げられる (Cohen, 1996; Conway 




















のH寺期 (lifetime period) J，「一般的出来事








Barsalou, 1988; Conway, 1996）。






















(Bruner & Feldman, 1996; Conway, 2005; de 
Vega et al., 2008; Hirst & Manier, 1996; 
Horton & Rapp, 2003; Johnson-Laird, 1983; 
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jg] 2 自伝的記憶の椛治の一例








































た， j靭鳥モデル（resonancemodel : e.g., 0’Brien 
& Myers, 1999）やランドスケープモデル (land-
scape model: e.g., van den Broek et al., 1999), 
潜在意味分析 (latentsemantic analysis: 






































































(Zwaan & Radvansky, 1998）および，文章の
持つテーマやトピックといった抽象的・要約的な
内容から個々の単語，記述といった具体的・詳細


















(constructionist theory: e.g., Graesser, Olde, 
& Klettke, 2002）では，整合性（coher百 ice）と
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ことができる。よって， 3 -1で取り上げた物語
長文についての研究が少ないという問題点


























とされる記憶の再構成過程（巴.g., Bruner, 2002 ; 
佐藤， 2008a;Singer & Blagov, 2004）や，虚偽
記事意のメカニズム (e. g吋 Ji1茂島， 2003 ; Mazzoni, 




が考会げられる (e.g., Radvansky, Cop巴land,& 
Zwaan, 2005）。また， 文章を読解する前後で自
伝的記憶に変化が現れるかどうかを検討する方法



































Calvo・Merinoet al., 2005; Calvo-Merino et al., 
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